














On the Methodology of Case Study in Humanistic Child Care:
Revisiting Reiko Irie’s “An Explorative Study of Child Development 
through Childcare Fieldwork”
Ryutaro Nishi
　To ensure an organic linkage between theory and practice in childcare, we need to 
clarify the methodology of childcare case studies. To this aim, a classic article written 
by Reiko Irie is revisited. With Makoto Tsumori, the pioneer in the humanistic childcare 
theory and practice in Japan, Irie carried out a series of case studies in a kindergarten, 
while working as a kindergarten teacher herself. Based on the reexamination of the 
article, some methodological themes of childcare case studies are clarified and discussed 
including; the style of a case study, the childcare teacher factors that affect the process 
of childcare, and the validation methods of case interpretation.











































































































































連関 ― S 男の発達をたどって



































（1）描画にみられる発達 ― A 子の描画を
追って





















































































































































































































































































































































































































































































































　 　さっき、つかみ合いをした M 男も、私
の横にぴったりと体を寄せている。O 子
も、そばにやってくる（入江，1977: p.37）。









































































































　 「エヘッ、ウフフフ……」（a 男 and d 男 














　 「うん！」（d 男 and e 男）（入江，1977: 
pp.53-54）
　 〔第 4 章・N 男のけんかの事例〕廊下を
歩いていると、「ほしぐみで大ゲンカ
だーッ」という子どもたちの声。〔中略〕
何人かの子どもたちが、「P 男君が N 男
君の腕にかみついたんだよ。」とか、「違
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